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Abstrac 
The purose of this study was to investigate the e旺ect of physical exrcise clases for 
freshmn during the first term (practicaly about thre months) in a colege. The scores of 
ST AI (state-trait anxiety inventory) and GSES (general self eficacy score) for freshmn 
wer compared respectively betwn before and after excutions of the clases. Thes 
clases wer held once a wek (a total of twelv times) ， involved sevral sports evnt 
courses. The numbers of subjects of the clases wer 8 (table tenis) ， 59 (gol f)， badminto 
(92) ， voleybal (24) ， and socer (81) ， respectively (a total of 335). Aditonaly ， the scores of 
POMS (Profile of Mod State) wer compared betwn before and after each leson of 
voleybal and socer. The trait anxiety and POMS scores did not show certain tendcies 
in almost all cases. Howevr ， the state anxiety scores wer tend to show decrmnts 
after the excutions of the clases. Similarly ， the GSES scores for all sports evnt groups 
wer tend to show incremts ， thoug almost those changes wer not significant 
statisticaly. Thes resu 1t s suget that the physical exrcise clas improves the state 
anxiety and self eficacy for freshmn ， evn if the exrcise was prescribed once a wek. 
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体育演習の授業は 4 月から 7 月にわたり 1 回90
分，週 1 回の頻度で実質合計1 固から 12 回実施され
た。種目の内容は，卓球 (84 名)，ゴルフ (57 名)， 
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大学新入生に対する体育演習後に観察された状態不安の低減傾向
バレーボール (24 名)，サッカー (81 名)，バドミン
トン (89 名)の合計 5種目であった。 1 回目の測








Spielberger らが1970 年に開発した ST AI (state-
trait anxiety inventory: 状態-特性不安尺度)を
用いた。 STAI は状態不安尺度と特性不安尺度と
からなり，両尺度ともそれぞれ20 の質問項目をか
ら構成されている O 状態不安尺度では， 20 項目中
10 項目が不安の存在を問う内容のものである O 特
性不安尺度では， 20 項目中 13 項目が不安存在項目









気分を調べる目的で， POMS (Profile of Mod 
States) を実施した。 POMS は性格傾向を評価す
るのではなく，その人のおかれた条件下での一時
的な気分，感情の状態を測定する検査法のひとつ
である O 過去 1 週間の「気分の状態」についての
65 項目に答えることで，緊張，抑うつ，怒り，活
気，疲労，混乱の 6 因子が同時に測定できる 19) 。
スポーツの分野では，この検査法を競技選手の
疲労度などのチェックやコンデイションづくりに
役立てられている O 本研究では，上記の 2 つの心
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図3. POMS 下位尺度 (T-D: 緊張， 0: 抑うつ， A-H: 怒り， V: 活気，























卓球 (8 名人ゴルフ (59 名) ，バドミントン (92
名人バレーボール (24 名) ，サッカー (81 名) ， 
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